


















































































































































































































































234t／238U0．99士0．02238t 33．9圭1．4u 234t 33．7士1．2
230Th　1232Th0．12圭0．01232sh 284．8士6．2Th 228Th／232Th1．01土0．02230Th34．2±2．9
228sh 290．5士6．3
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1day 224qa！228Ra656 226Ra 　　　　　　　　・2V．62×10
224qa 1．28×103
228qa　1226Ra25．5 228Ra 2．92×10
15days 224Ra　1228Ra239 226Ra 1．14
224Ra 6．99x103
228qa　1226Ra25．4 228Ra 5．83×10








































































































































































































































































234t1238U 1．02±0．01 238t 14．3土0．3u 234t 14．5士0．0
230Th1232Th0．37±0．01 232Th 38．1圭9．8
Th 228sh／232Th 1．01±0．02 230sh 14．2±3．7
228Th 38，6土10．0
228qa！226Ra2．62土0．14 228qa 39．6圭1．2
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Fig．10：Activity　ratio　of　228Th　1232Th　in　leachate　from　the　granite　sample
　　　　　　　　◇：’HCI　aqueous　solution　fbr　15　days，
　　　　　　　　…：Activity　ratio　of　230Th　1232Th　in　the　granite　sample（1．0）．
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3．3．5Activity　ratios　of　234U！238U　in　leachate
　　　Variation　in　the　activity　ratio　of　234U！238U　in　leachate　with　HCI　aqueous
solution　of　different　p］日［is　given　in　Fig．11．　The　observed　activity　ratios　of
234U！238U　in　leachate　were　smaller　than　that　in　the　granite．　Uranium－238
tended　to　be　leached　more　effectively　than　234U．　This　behavior　was　different
from　those　of　other　nuclides．
　　　Kobashi　et　al．　ii）reported　that　234U　and　238U　was　unevenly　distributed　in
the　U（N）and　U（VI）fractions　by　isotope　fractionation：234U　was　enriched　in
the　U（IV）fraction．　The　difference　in　the　oxidation．　state　may　reflect　the
efficiency　of　the　di8solution　of　234U　and　238U：238U　may　tend　to　be　leached
more　effectively　than　234U．　　　　　　　　　　　・
3．4Conclusion
　　　Uranium，　Th　and　Ra　isotopes　in　monazite，　euxenite　and　granite　samples
showed　similar　leaching　behaVior　to　each　other．　The　leaching　efficiency　of　Ra
and　Th　isotopes　was　estimated　to　be　dependent　on　the　difference　in　the
history　of　decay　processes　which　have　formed　the　nuclides．　The　leaching
efficiency　of　U　isotopes　is　not　the　case　in　point　but　may　be　dependent　on　the
isotΦe　fractionation　due　to　the　oxidation　states　of　U　isotopes　in　the　samples．
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Fig．11：Activity　ratio　of　234U　1238U　in　leachate　ffom　the　granite　sample
　　　　　　　　◇：且Cl　aqueous　solution　for　15　days，
　　　　　　　　…：Activity　ratio　of　234U　1238U　in　the　granite　sample（1．0）．
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